Annual economic report 1983-84. Information Memo P-97/83, October 1983 by unknown
TALSMANDENS  GRUPPE.  SPRECHERGRT.FPE  - S|POKESfuIAN'S  GROUP - CfiOLFE  DU PORTE-PAROLE
OMAAA EKNPOIONO/ TYNO/. G|IIJPPO DEL  POFITA\OCE - A.TEATJ VAN  OE WOORO/ICERDER
ilt[nttlt0t.lil]0nilrl0nl$mll rUllllGllllllllG - lillrrilAll0ll illill .#mffiffiffiil
llllllp000Plilll llliltl[ill . ]lllll ll'l]ll0lilAtl0lll  .IIR ll0GUillllllllt s's ffi tr ffflHffi # ff
Brussetsr 0ctober 1983
ANNUAL ECONOMIC  REPORT 1983.84 m
The Commission adopted the annuaL economic report tor 1983-84 on
19 October. This year, the report makes a contribution to the
discussions of the Last European CounciI meeting (Stuttgart, June 1983)
and to the European ParLiamentrs fonthcoming debate on the conditions
for  Eunopean economic recovery.
The report wilI  be presented to the Council for adoption, after ParLiament
and the Economic and Socia[ Committee have been consu[ted' It  is
accompan'ied by an economic review providing detaiIed documentation on the
economic trend and outtook.  The review is transmitted to the other
institutions for information.
1.  The nature and extent of the recovery
WhiLe there are undeniabLe  signs of necovery, the main objective must be
to use it  to ensure a return to Iasting, non-infIationary  growth that
wouId aLtow a s'ignificant improvement in the empLoyment situation.
Growt h
The growth rate is expected to be O.5% in 1983 and 1.57, in 1984 in the
Community  as a who[e; the Member States wiLL share uneven[y in this sLow
and fragiLe recovery.
Unemp Loyment
Unemployment  has risen more s[owLy during the Last five months of 1983,
stabiL'izing at 10.6% of the Iabour force. However, in 1984, the unempIoyment
rate is expected to rise again to an annual average of some 10.9% in the
Community Q.8% in 1981,9.5% in 1982 and 10.4% in 1983).
Prices
The infLation rate, having
defLator against 1981), has
expected to be tower stiLL
ExternaI accounts
Here too, the Community is pursuing its adjustment to the second oiI shock,
and to the effects of the rise in the dotLar; it  has graduatLy reduced its
current account deficit to -O.2% of GDP in 1983 and is expected to reduce
it  funther to 0 in 1984 (-0.6% of GDP in 1982 and in 1981).
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been heLd at 9.1% in 1982 (measured by the GDP
been Lower in 1983 (6.3% infLation) and is
in 1984 (4.9% infLation).-2
This encouraging outLook for 1983 and especiaLLy for 1984 also reveaLs
increased convergence  in performances within the Community.
Inftation rates are graduaLLy  converging at Lower LeveLs. In 1980,
infLation rates in the four Iargest Community  economies ranged fron 5.5%
(Germany) to 21.2% (ItaLy), with a Community average of 14.37.. In 1981,
the range was f rom 5.9% Germany) to 19.5% <ItaLy), with a Community rate
of 12.8%; in 1982, the range was from 5.3% Germany) to 16.47. (ItaLy), but
the Community rate was down to'1A.9'/". In the 12 months from August 1982
to August 1983, infLation (consumer prices) ranged from 3% (Germany) to
13.6% (Itaty), with a Community average of 8.27".
There has aLso been a fairLy batanced reduction in externaI deficits,
even in those countries with Large current account deficits (BeLgium,
Denmark, Fnance, IreIand and ItaLy).
2.  Factors of uncertainty
Howeven, two factors of uncertainty thneaten the outLook described  above,
nameIy the instabi Iity  of the internationat environment and the sIuggishness
of structuraL adjustment in the European economy.
A.  Instabitity of the internatbnal  environment
After three yeans of  tow or zero growth, wor[d trade couLd theoreticatLy
grow at a rate of around 3.5'/. in 1984, reftecting stnong growth in North
America, some recovery within the Community  and the benefits to the
devetoping countries of a rise in commodity.prices. However, three probIems
nemain to be sotved :
the high levet of jnterest rates, particutarIy reaL interest rates.
Lower interest rates are needed for a revivaL of investment in the
industriaLized economies, this being the key to stronger economic
re covery;
the trend of exchange rates, whose fIuctuations and IeveIs are
unreLated to basic economic facts.  This sort of situation resuLts
first  and foremost in savings being diverted from the financing of
investment,  but it  couLd atso provoke protectionistreactions and is
thus a factor inhibit'ing the recovery in investment;-3
-  internationaL indebtedness; to which there wiLL be no solution
without a more stabLe internationaI financiaI situation and stronger
recovery.
l.  Too few signs of structuraL renewaI in the European economy
The recovery no1.1 taking shape is stiLI  essentiaL[y fueLLed by internaL
demand, and the medium-term growth of the propensity to invest and create
jobs i;  Low, as is the performance of certain sectors such as advanced
technotogy'industries and services.
3.  Economic poticies to strengthen the recovery
If  the present signs of recovery are confirmed, it  wiLL be the first
economic uptunn in eu.op" since 1979. It  is  essentiaL that everyth'ing
possibLe be done to reinforce it-
A.  Macroeconomic  PoLicies
In budget poLicy, the Member states have made a start on reducing pubtic
defjciis.  The imbaLances in the underLying trend of pubLic finance have
been compounded by the increase in the debt servicing burden' In 1983,
the totaL deficit  of genenaL government t"lithin the Community stands at
5.4% of  GDP: without interest payments, the deficit  wouLd be onLy 1'6%
of GDP.
The moves towards correcting deficits  must continue, especiaIty since
resutts are beginn.ing to show. Thene must be no departing from the mediurn-term
objective of reducing deficits.  Houever, shorter-term budget management
rrrt,  where conditions so aLLow, take sufficient account of the effects
whicir too napid a reduct'ion in deficits  wouLd have on suppty and demand.
In monetary poLicy, the first  priority  must be to consolidate the ground
won againti inflaiion.  As infLation continues to be checked, it  shouLd
be possible gnaduatLy to estabLish the conditions that woutd aLLow Lower
interest rates.
B.  Poticies to strengthen growth potentiaI
In addition to consoLidation  of the recovery, the Member States of the
Community are endeavouring to modernize the structures of their economies'
Such poLicies, which muSt be punsued tenaciousLy, are of paramount
importance in obtaining faster economic adjustmentr'increasing the
potentiaL growth rate and ensuring competitiveness,  which means more
jobs.  The attack must be threefotd  :
-  tiLting  pubLic budgets in favour of expenditure that underpins productive
activity,  and changes in taxation;
-  wage increases must be Linked to pnoductivity gains and related to
the fenewed grOwth of cAmpaniesr resources, necessary for a recovery
in investment;
-  thorough-going  review of the reguLatory function of government.c.
D.
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Active measures are stiLL needed to combat the continuing rise b
higher unemptoyment.
The Communityrs roIe
To provide a framework for a concented response to the constraints,
especiaLLy from outside, on the Member Statesr economic poLicies;
hence the need for active Community participation in the measures
to stabiLize the internationat  environment  (monetary system, etc.)  on
the basis of more effective internaL unity based on a stronger EMS.
To help expLoit the scaLe of a continent-wide economic entity,  a
contribution which may be decisive in strengthening the recovery in
'investment; hence the importance of impLementing the measures
advocated by the Commiss'ion with regard to the compLetion of the
internaI market, nesearch, the deveIopment of new technotogies,  etc.
To use the Communitv budget and expLoit the Communityfs creditworthiness
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La commission a adopte le 19 octobre son rapport economique
annuel r9B3/1984. Il  apporte cette annee une contribution aux questions evoquees lors du dernier conseil europeen de Stuttgart, en juin L9Bt, et au debat que re parlement  europeen
stapprete a tenir sur res conditions drun redressement de
I I economie europeenne.
Ce rapport sera propose au Conseil pour adoption, apres
consultation du Parlement eulopeen et du comite economique  et sociar. Le rapport est accompagne  par un bilan economique  dont rtobjet est drapporter une documentation detaillee sur rrevolution et les perspectives economiques. Il  est transmis
aux autres institutions pour information.
1,. Nature et ampleur de la reprise
'8,lfiffiffiffi#ff.k-
Meme si  les signes drune reprise sont indeniables, rrobjectif  principal est qurerle puisse assuper le retour a une croissanee durable, non inftationniste et permettant  une
amelioration significative de la situation de lremploi.
La croissance!
Elle serait de Or5 % en 1981 et de
I9B4 pour la CEE; cette reprise, a la
serait inegalement repartie entre les
Le chomage :
Ir5 % en
fois lente et fragile,
Etats membres.
Ir a marque un certain rarentissement  au cours des cinq
dernieres mois de 8), se stabilisant a 10r 6 % de ra population active. Mais, en 1984, re taux de chomage devrait a nouveau staccroitrer pour atteindre environ rorg% en moyenne annuerre
dans Ia Communaute (7rB % en Bl, gr5 % en 82, lbr4 % en Bl).
Prix :
La stabirisation du rythme d'inflation  apparue en l9B2 (infration de 9rl % en prix du pIB par rapport a lg8l) a ete suivie en L98f drune decereration  (5 r3 % en rglt),  QUi devrait se confirmer en 1984 (419 % d,inflation).
Comptes exterieurs :
sur ce pran egarement ra communaute poursuit lrabsorption  du
deuxieme choc petrorierr - et des consequences  de la hausse du $, en reduisant  progressivement  le solde de ra balance des
paiements courants a - 0rz% du pIB en 1981, puis a 0 en r9g4 (- .0,6 % PIB en 1982 et en tg8t). ( +) cou(83) 628  ,/.
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Cette perspective encourageante  pour 1985 et surtout pour
1984 fait  apparaitre egalement une convergence accrue des
resultats au sein de Ia Communaute.
Les rythmes drinflation convergent graduellement vers des
rythmes plus lents de hausses des prix.  Les taux drinflation
dans les quatres grandes economies de la Communaute allaient de
5r5 % (RfA) a 27rZ % (Italie) en 1980 avec un rytlune moyen pour
Ii  Communaute de'L4rt %. En 1981 les ecarts etiient de'5r9'% (RFA) s
l9r5 % (Italie) avec un rythme de L?rB vn pour la Comnunautei en L982
les ecarts etaient de 5rt % (RFA) a L614 n^ (Italie),  meis le rythme pour
la Communaute etait ramene a IDr9 %. Et sur les 12 mois draout 82 a
aout 8], I'inflation (prix a la consommation) allait  de 5 % (RFA) a Llr6%
(Italie) avec une moyenri€ communautaire de 8t2 %.
En matiere drequilibre exterieur, on enregistre egalement une
resorption assez equilibree des deficits, meme dans les pays dans
lesquels les deficits courants etaient eleves (Betgique, Danemark,
France, Irlande, Italie).
2.Les facteurs dtincertitude
Deux facteurs drincertitude  hypothequent cependant
ainsi tracees :
lrinstabilite de lrenvironnement international et les
structurels  de lreconomie europeenn€.
A.Instabilite de lrenvironnement international
les perspectives
retards
Certes, apres trois annees de croissance faible ou nulle, le
eommetce mondial pourrait staccroitre a un rythme dtenviron 315 u,o afi
1984, refletant ainsi la forte croissance  en Amerique du Nord, une
certaine reprise dans Ia Communaute ainsi que les avantages procures
aux psys en developpement pap une remontee des prix des produits de
base. Cependant trois problemes restent poses 3
le niveau eleve des taux drinteret, notamment en termes reels.
Une detente des taux drinteret est necessaire pour assurer dens
les economies industrialisees la reprise de lrinvestissement,
cle d'une confirmation  de la reprise economique ;
Itevolution des taux de change, dont les fluctuations et les
niveaux demeurent eloignes des donnees economiques fondamentales.
Une telle situation a poup principale  consequence  de detourner
Irepargne du financement  de lrinvestissement ; elle risque
egalement  de suseiter des reactions protectionnistes ; elle
constitue ainsi un facteur d'inhibition a la reprise de
Irinvestissement ;t.
- Ia question de 1'endettement international enfin;
une stabilisation de la situation financiere internationale rt  Ia confirmation de la reprise sont deux des conditions
necessaires a sa solution :
B.  L'insuffisance des signes de renovation structurerre de
lreconomie europeenne  :
La reprise qui se dessine est encore essentiellement alimentee par
ra demande interne et le developpement a moyen terme de la propension  a investir et a creer des emplois est faible, comme rrest aussi ia
performance de certains secteursr par exemple les indusbies et services
a technologie avancee.
III.  Les politiques economiques  a mener pour consolider la reprise
5i Ia reprise qui se dessine se confirmait,
Europe depuis 1979. Il  est indispensable  que
pour conforter ee mouvement.
A. Les politiques  macro-economiques
ee serait la premiere en
tout soit mis en oeuvre
En matiere budgetaire, les Etats ont entrepris de resorber
Ies deficits publies. Aux desequilibres dans I'evolution tendancielle
des finances publiques srest ajoute lralourdissement de la charqe de la dette publique. En 1981 le deficit totar de I'ensemble des
administrations publiques dans la communaute est de 514 % du pIB (si
lron soustrait les paiements drinteret, le deficit passerait a r16 %
du PIB)
Le mouvement de correction  des deficits doit se poursuivre,
d'autant plus que des resultats commencent  a etre enregistres. Il
importe donc que I'objectif a moyen terme de reduction des deficits soit maintenu. Toutefois 1a gestion budgetaire a plus court terme doit tenir suffisamment  compte, lorsque les conditions le permettent, des effets sur lroffre et sur la demande qu'aurait une resorption trop
rapide des deficits.
En matiere monetaire, rtobjectif de consolidation des resultats
conquis en matiere de lutte contre Itinflation doit demeurer prioritaire.  Au fur et a mesure de la confirmation  du ralentissement de rrinflation, il  devrait etre possible dtassurer progressivement  res
conditions drune detente sur les taux drinteret
B- Les politiques visant a renforcer re potentiel de croissance
Au dera de la consolidation de la reprise, les Etats membres
de la Communaute srefforcent de moderniser les structures de leurs
economies. Ces politiques, qui exigent des efforts constants, sont dfune
importance  capitale pour accelerer Itajustement  des eeonomies,  augmenter Ie taux de croissanee potentiel et assurer Ia competitiviter  garante drun
meilreur niveau dtemproi. ces actions doivent avoir trois  points
drapplication privilegies  3
-  Restructuration  des budgets publics en faveur des depenses  de
soutien de lractivite  productive ainsi que Itamenagement  de la fiscalite.
-  Evolution  des salaires qui doit etre liee aux gains de productivite
eta rrobjectif  de restauration  des ressources des entreprises,
condition drune reprise de I'investissement.
-  Reexamen systematique de la.fonction regulatrice de ItEtatI
a
I 4.
C. Des mesures actives en Feveur de I'emploi demeurent
necessaires compte tenu des perspectives d'augmentation du
chomage.
D. Le role de la Communaute
- Un cadre pour adopter des attitudes corrnunes sur la maniere de
repondre aux contraintes, notamment externes, qui pesent sur les
politiques  economiques  des Etats membres; drou la necessite drune
participation active de Ia Communaute  aux actions de stabilisation de
I fenvironnement international (systeme monetairer. .. )  sur
la base drune unite interne mieux assuree et fondee sur un SME renforce.
- Une contribution a une meilleure exploitation de la dimention
drun ensemble economique continental, contribution qui peut etre
determinante pour renforcer Ia reprise de Itinvestissementl dtou
frimportance de la mise en oeuvre de certaines aetions preconisees par
la Commission en ee qui concerne lrachevement du marche interieur, la
recherehe, le developpement des technologies nouvelles ...
-  Lrutilisation du budget et la mobilisation du credit de Ia
Communaute  au profit dractions de developpement economique.